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Fig．12．　Dependence　of　the　P（B）　values　near　TT　Oph　on　distance．
　　　　　　The　highest　point　indicates　the　P（B）　value　of　HD153115．
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estimated　value　is；Pis（B）　＝O．6980／o．　As　is　showR　in　figure　12，　the　P（B）　values　seem　to　increase
with　distance．　ln　the　estimation　of　the　above　Pis（B）　value，　however，　this　dependence　was　not
taken　into　account，　for　the　distance　of　TT　Oph　is　far　larger　than　those　of　the　stars　selected　for
the　above　estirnation　so　that　there　is　no　guarantee　that　this　dePendence　apply　to　the　P（B）　values
near　TT　Oph．　ln　fact，　when　this　dependence　is　taken　into　account，　we　obtain　very　large　Pis（B）
vaiue　（Pis（B）一6．2300／o）　near　TT　Oph．　We　determined　from　the　above　Pis（B）　value　that
Pmax＝＝O．719（o　and　Z　max　：O．50ptm　as　the　least－squares　solution．　ln　the　above　determination，　we
prescribed　the　Z　max　value　because　we　used　only　one　color　（B　color）．　We　excluded　Pis（V）　values
for　the　above　determination，　because　the　distances　for　P（V）　values　are　very　small　（lower　than
29pc）　aRd　Pis（V）　values　are　very　small　（lower　than　O．022e／o　）．　As　above　described，　we　estimated
Pis（B）　value　near　’1”］r　Oph　from　the　P（B）　values　whose　distances　are　much　srnaller　than　that　of
TT　Oph．　Thus　the　accuracy　of　the　Prnax　value　seems　to　be　rather　low．
　　　We　obtained　the　intrinsic　polarizatien　by　removing　the　interstellar　poiariztion　of　our　values．
The　P，　values　with　small　errors　do　not　show　a　noticeable　wavelength　dependence，　as　is　shown
in　figure　13，　which　also　applies　to　the　observed　P　values，　though　the　P＊　values　observed　after
1997January　3／4　indicate　a　slight　tendency　of　the凹type　dependence，　as　is　shown　in　flgure　14．
f）　TX　OD．　h
　　　TX　Oph　belongs　to　the　RVa　group．　AccordiRg　to　Preston　et　al．　（1963）i），　TX　Oph　belongs　to
the　A　group．　According　to　Dawson（1979）2），　TX　Oph　does　not　show　Ti　O　band　around　rninirnum
light，　so　that　this　star　belongs　to　the　A2　group．　However，　according　to　Dawson（1979）2），　TX　Oph
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Fig．13．　Wavelength　dependence　of　the　P＊　values　of　TT　Oph　on　1994　March　29／30．
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Fig．14．　Wavelength　dependence　of　the　P＊　values　of　TT　Oph　on　1994　February　21／22．
shows　Balmer　emissions　during　brightening，　whose　ernissions　are　usually　seen　in　the　Ai　group．
Dawson（1979）2）　also　suggest　that　this　star　is　not　an　RV　Tauri　star　because　its　light　curve　is
sharpiy　peaked　and　its　color　maxima　do　not　precede　V　maximum　（Color　maxima　usually　precede
V　maximum　for　RV　Tauri　stars）．　Furthermore，　the　formal　period　of　this　star　（＝＝135　days）　is
quite　long．
　　　TX　Oph　was　observed　2　times　on　1997　February　22／23　and　1997　February　25／26．
　　　We　found　44　stars　from　ISPOL　database　which　are　within　60　circle　centered　on　TX　Oph．　We
selected　28　stars　（43　data）　for　the　estimation　of　the　Ois　value　among　the　above　28　stars　whose
distances　are　larger　than　60pc．　We　excluded　the　stars　with　distance　smaller　than　60pc　because
the　scatter　in　0　values　for　these　stars　is　large．　The　estimated　value　is；　Ois　：870．　ln　this
estimatien，　the　depefidence　of　0　value　on　digso　was　taken　into　account．
　　　We　selected　21　stars　（21　data）　for　the　estimation　of　Pis（B）　value．　The　above　21　stars　satisfy
the　conditions　that　their　distances　are　larger　than　100pc　and　their　digso　values　are　larger　than　20．
We　defined　these　conditions　because　the　P（B）　values　for　the　stars　with　distance　smaller　thaR
100pc　are　systematically　small　and　the　scatter　in　P（B）　values　for　the　stars　with　digso　smaller
than　20　is　1arge，　as　is　shown　in　figure　15．　The　estimatedPis（B）　values　are　Pis（B）＝一〇．8930／o　：　ln　this
estimation，　the　dependence　of　P（B）　values　on　aigso　was　taken　into　account．　We　determined
flrom　the　above　Pis（B）　value　that　Pmax　＝O．910／o　and　Z　max＝O．50psm　as　the　least－squares　solution．　ln
the　above　determination，　we　prescribed　the　Z　max　value．　We　also　excluded　P｛s（V）　and　pis（G），　in
the　above　estimation，　because　most　of　the　digse　values　for　these　P（V）　and　P（G）　values　are
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Fig．15．　Dependence　of　the　P（B）　values　near　TX　Oph　on　digso．
smaller　than　20　and　these　P（V）　and　P（G）　values　are　systematically　large．　The　distance　of　TX
Oph　is　far　beyond　the　range　of　the　above　21　stars，　so　that　the　uncertainty　of　Pmax　seems　to　be
rather　large．
　　　We　obtained　the　intrinsic　polarization　by　removing　the　interstellar　polarizatioR　of　our　values．
As　the　observational　errots　are　fairly　large，　as　is　exemplified　in　figure　16，　no　definite　conclusion
is　derived　concerning　to　the　time　variation　and　the　wavelength　dependeRce　of　intrinsic
polarization．
4．　Discussion
　　　We　obtained　the　intrinsic　polarization　for　another　6　stars，　for　which　the　interstellar
polarizations　have　not　been　obtained　by　other　observers．　Generally　speaking，　our　Ois　values
seem　to　be　fairly　reliable，　because　the　scatter　in　Ois　values　near　each　star　is　small．　On　the
other　hand，　the　accuracy　of　our　Pmax　values　seem　te　be　rather　large，　because　the　scatter　in　Pis
values　near　each　star　is　large　and／or　the　distances　of　the　stars　used　for　the　estimation　ofPrnax　are
much　smaller　than　those　ef　RV　Tauri　stars．　Furthermore，　the　observational　errors　are　generally
large　for　the　6　stars．　Thus，　a　definite　conclusion　cannot　be　obtained　concerning　the　wavelength
dependence　ef　intrinsic　polarization．
　　　However，　our　results　seem　to　confirm　the　teRdency　for　the　observed　P　values　of　the　stars
belonging　to　the　group　A　to　show　a凸type　dependenごe，　while　for　the　observed　p　values　of　the
stars　belonging　to　the　group　B　to　show　a凹type　dependence（Yoshioka（1997）16））．　ln　fact，　the
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Fig．16．　Wavelength　dependence　of　the　P＊　aRd　e＊　values　of　TX　Oph　on　1997　February
　　　　　　22／23．
waveleRgth　dependences　of　our　P＊　values　do　not　violate　the　above　tendency．　Some　of　the　P．
values　of　the　group　A2　star，　TT　Oph，　show　a　slight　tendency　of　the凹type　depe益dence，　but　this
star　has　also鋤e　feature　of　the　group　B．　The凹type　depe鍛dence　of　the　group　B　can　be
interpreted　that　the　stars　ef　the　group　B　have　more　than　two　circumstellar　dust　shells　and　each
of　the　shells　has　a　different　grain　size　distribution．　ln　fact，　on　the　basis　of　multiwavelength
observations　SheRtoR　et　al．　（1992）i7）　suggested　the　presence　of　at　least　two　distinct　CDE’s　for
AC　Her　belonging　to　the　group　B　．　Furthermore，　on　the　basis　of　infrared　ebservation　with　10m
Keck　1　refiector，　Jura　et　al．　（2000）’8）　feund　an　edge－on　dust　ring　around　AC　Her　and　ehey
concluded　thatthe　ring　has　two　types　of　grains　with　size　of　less　than　O．1＠m　and　with　size　of
more　than　200＠m．　Our　observatioR　that　the　group　B　star，　EQ　Cas，　shows　the　time　variatoR　of
P．　values　in　wavelength　dependence　can　be　intexpreted　as　the　change　in　the　contribution　of　two　’
types　of　grains　to　polarization．　The　only　analyzed　star　of　the　greup　C，　V360　Cyg，　does　net　show
a　wavelength　dependence　of　P＊　va｝ues，　which　may　be　a　feature　of　the　group　C．
　　　The　aAalysis　are　being　made　for　the　remaining　5　stars．
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